












The Ethics of Care in Business
TANAKA Tomohiro
In this article, I fi rst analyze Noddings’ opinion about the relationship 
between justice and care. A principle based ethics basically tries to adjust 
the confl icting rights with applying abstract formal principles. Noddings 
denies it and the conception of ‘univesalizability.’ She insists that ‘care’ 
is the more fundamental ethical concept, which is a state of mental suf-
fering or of engrossment. Then, I examine the difference between justice 
and care from the aspect of ‘two attitudes to vulnerability’ and ‘ethics of 
care as the subjective naturalism.’ As for the first aspect, a principle 
based ethics has fear to their vulnerability, and the ethics of care has 
sympathy with our vulnerability. From the second aspect, the ‘subjective 
naturalism’ of the ethics of care is at risk for falling into ‘ethical relativ-
























や気づかいと定義している（Noddings, 2003, p. 9）。こうしたケアリングに
は、対象へ没入し共感するという態度や、ケアリングをする人とされる人
の間で、相互影響的な動機づけや応答が必要だと考えられている（ibid., 

























































しかし、クーゼがヘアの議論（Hare, 1981, p. 41）を受けて指摘するように、
おそらくノディングズは、倫理的判断に関する一般性（generality）と普遍




































































































































（Hare, 1997, pp. 63 ff.）。ブロード（C. D. Broad） はそれを、私的な心理学




解でもあるだろう。例えば、ポイマン（L. P. Pojman） の網羅的なテキスト













い」と主張することになる（Pojman, 1997, p. 16）。
例えばヘアは、こうした主張が判断の第三者的な記述としては可能であ
るとしても、この私がそのいずれかの発話を行う場合には、深刻な論理的






語の「評価的意味（evaluative meaning）」（Hare, 1952, pp. 111 ff.）あるいは
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